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Ut o p i s c h e und p h a n t a s t i s c h e G e s c h i c h t e n . By B e i n e r Htlfner 
and E r n s t - O t t o L u t h a r d t . R u d o l s t a d t : G r e i f e n v e r l a g , 1981. 
425 pages. 13M. 
Two new authors have c o n t r i b u t e d t e n s t o r i e s t o the growing 
genre of f a n t a s t i c and Utopian l i t e r a t u r e . H t lfner's seven 
s t o r i e s comprise r o u g h l y one h a l f of the book and L u t h a r d t ' s 
t h r e e the ot h e r h a l f . T h e i r s t y l e as w e l l as t h e i r i n t e n t 
d i f f e r as much as the l e n g t h o f t h e i r s t o r i e s . 
HUfner's s t o r i e s show a l i n e a r development, are humorous, 
c o n v e r s a t i o n a l i n tone, and end mos t l y w i t h an i r o n i c t w i s t . 
The r o b o t s and computers, which p l a y an important r o l e i n 
h i s s t o r i e s , o f t e n become means f o r b e t t e r i n s i g h t s or im-
proved human r e l a t i o n s h i p s . The l a t t e r i s e x e m p l i f i e d i n the 
t i t l e o f the f i r s t s t o r y " U n v e r h o f f t e B e k a n n t s c h a f t durch 
e i n e n Automaten." I t c o n f r o n t s the c l e a n i n g l a d y F r a u F e t e r s 
w i t h a baldheaded, bathtub-shaped r o b o t , who, though amiable 
and l i k a b l e , t u r n s out t o have murdered F r a u P e t e r s ' husband 
The s t o r y n e v e r t h e l e s s t u r n s out h a p p i l y , f o r , as the t i t l e 
i n d i c a t e s , F r a u P e t e r s i s a b l e t o form a new f r i e n d s h i p . The 
o n l y one of HUfner's s t o r i e s i n which the machine becomes 
master o f the man and u l t i m a t e l y d e s t r o y s him, i s "Das 
N o r m a l h i r n . " A l o o s e l y c o n s t r u c t e d , f i r s t person n a r r a t i v e 
frame i n t r o d u c e s the s t o r y o f Clemens P l U c k e r , i n v e n t o r o f 
a machine which not o n l y enables people t o memorize w i t h o u t 
e f f o r t , but a l s o p e r m i t s them t o absorb knowledge from 
o t h e r s . I t i s , however, h i s i n v e n t i o n of the f u t u r o g r a p h 
which c o s t s him h i s l i f e . Though t h i s s t o r y seems t o ramble 
from the frame t o two episodes i n P l U c k e r ' s l i f e , i t i s 
proba b l y the best of the seven, f o r i t s c h a r a c t e r s are more 
c a r e f u l l y d e l i n e a t e d than i n the re m a i n i n g ones. 
S i x of the seven s t o r i e s have i n common a male s c i e n t i s t . 
I n f i v e o f the seven a woman persuades, m a n i p u l a t e s , o r out-
w i t s the s c i e n t i s t . (One s t o r y has no woman c h a r a c t e r and 
the other no s c i e n t i s t . ) I n c o n t r a s t t o the men, whose l i v e s 
c e n t e r around l o f t y s c i e n t i f i c endeavors, the women are 
down-to-earth, seem r a t h e r s i m p l e , and y e t are s u p e r i o r t o 
the men. A most s t r i k i n g example i s the l a s t s t o r y "Daten-
s c h l i e s s f a c h , " i n which a r a t h e r s i m p l e l a n d l a d y breaks the 
code of her boarder's computerbank by u s i n g her Bauern-
schläue. Only i n the s t o r y "Schachmatt" i s there a woman of 
some rank, the chess p l a y e r M i l a , y e t even she does not 
def e a t the chess champion, y i e l d i n g i n s t e a d t h a t p r i v i l e g e 
to her husband. These s t e r e o t y p i c male and female c h a r a c t e r s 
mar HUfner's o t h e r w i s e e n t e r t a i n i n g s t o r i e s . 
More complex, more c a r e f u l l y c o n s t r u c t e d , w i t h s h a r p l y 
drawn major, as w e l l as minor, c h a r a c t e r s are L u t h a r d t ' s 
t h r e e l e n g t h y t a l e s . The n a r r a t i v e prose o f t h e author r e -
f l e c t s the unique s e t t i n g of each one of the s t o r i e s . "Das 
Double im P a r a d i e s , " t a k i n g p l a c e i n C o l o r a d o , q u e s t i o n s 
the t r u e i d e n t i t y of the p h y s i c i s t F e r s c h as he i s c o n f r o n t -
ed by h i s double. The second s t o r y , " M i l e n a , " can be c o n s i -
dered a n o v e l l a w i t h the c u l t i v a t e d rose M i l e n a as a F a l k e n . 
The s t o r y i n v o l v e s the a t t r a c t i v e r o s e e x p e r t Ann Rose 
H a r t l a n d i n a s u s p e n s e f u l encounter w i t h the s i n i s t e r s c i e n -
t i s t D i r k Jonas and h i s s t r a n g e c r e a t i o n , which has f e e l i n g s 
but no form. L u t h a r d t ' s t h i r d and l a s t s t o r y , "Ginkgo," i s 
t o l d from the p o i n t of view o f a Japanese policeman as he 
t r i e s t o p i e c e t o g e t h e r the unusual c i r c u m s t a n c e s of a 
s c i e n t i s t ' s death. A s u b p l o t , which adds s t i l l more mystery, 
forms the frame of t h i s t h r i l l e r . "Ginkgo" c a r r i e s a s t r o n g 
message: a warning to a l l i n d u s t r i a l n a t i o n s , presumably 
i n c l u d i n g the GDR, t h a t p o l l u t i o n i s p o i s o n i n g our n a t u r a l 
w o r l d . 
T h i s c o l l e c t i o n of s t o r i e s does not shed new l i g h t onto the 
GDR i t s e l f , but g i v e s us an i d e a o f the type of l i t e r a t u r e 
the p u b l i c wants and reads t o escape i n t o f a n t a s y through 
S c i e n c e F i c t i o n . 
S i b y l l e E h r l i c h 
Goucher C o l l e g e 
Das d a r f s t du n i c h t . Von W a l l i N a g e l . H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1981. 230 S e i t e n . 10,50 M. 
W a l l i Nagels Buch b e s c h r e i b t d i e einschneidenden, h i s t o r i -
schen E r e i g n i s s e von 1904 b i s 1979, d i e d i e Sowjet u n i o n 
und Deutschland ,aber auch Europa und d i e übrige Welt s t a r k 
b e e i n f l u s s t haben. 
Die gebürtige R u s s i n , W a l l i , e r l e b t e a l s 13-jährige d i e 
O k t o b e r r e v o l u t i o n i n Lening r a d . Im A l t e r von 21 J a h r e n 
h e i r a t e t e s i e den B e r l i n e r Maler und Kommunisten O t t o N a g e l . 
S i e g i n g mit ihm nach B e r l i n . Dort wurde s i e Zeugin der 
t u r b u l e n t e n 20er J a h r e , des A u f s t i e g s und Z e r f a l l s des 
D r i t t e n R e i c h e s , der Zerstörung und T e i l u n g D e u t s c h l a n d s . 
Dieses Buch g i b t uns einen E i n b l i c k i n das A r b e i t e r m i l i e u 
des Wedding, der ei n e kommunistische I n s e l i n m i t t e n des 
bUrgerlich-repräsentativen B e r l i n s war. Die Ärmsten der 
Armen wohnten i n Wedding. 
O t t o Nagels Z i e l war e s , d i e s e Menschen i n ihrem S t a d t t e i l , 
seinem S t a d t t e i l , zu malen. E r w o l l t e i n s e i n e n B i l d e r n 
bewusst d i e s e s M i l i e u der Nachwelt e r h a l t e n : a l s Mahnung 
an eine bessere Zukunft und a l s E r i n n e r u n g an e i n e n i c h t 
so schöne Vergangenheit. 
FUr W a l l i war der Wedding e i n e ganz neue W e l t . S i e , d i e 
aus e i n e r gut bürgerlichen r u s s i s c h e n F a m i l i e stammte, h a t t e 
s o l c h e Armut n i e d i r e k t e r l e b t . Durch O t t o und s e i n e n 
F r e u n d e s k r e i s wurde W a l l i z u r Uberzeugten Kommunistin. 
Nach 1933 e r l e b t e s i e d i e erbarmungslose Jagd auf d i e 
deutschen Kommunisten. I h r Mann verschwand 1936 für e i n i g e 
Z e i t im KZ Sachsenhausen, nur w e i l e r Kommunist war. 
Immi g r a t i o n kam jedoch für O t t o N a g e l überhaupt n i c h t i n Frage 
Er betonte immer w i e d e r , dass er gerade i n Deutschland 
gebraucht werde. E r war i n e r s t e r L i n i e Kommunist, M a l e r e r s t 
i n z w e i t e r L i n i e . 
Diese Dualität drückt s i c h auch i n W a l l i s Buch aus. Es i s t 
e i n p o l i t i s c h e s wie auch persönliches Zeitdökument, e i n 
Lobgesang auf den Kommunismus wie auch O t t o N a g e l . Immer 
wieder betont W a l l i d i e A u f r i c h t i g k e i t und menschliche T i e f e 
der deutschen und r u s s i s c h e n Kommunisten. Der Gegensatz z u 
den N a z i s könnte n i c h t k r a s s e r sein'. Es i s t auch d i e s e l b e 
E h r l i c h k e i t b e i O t t o N a g e l , d i e W a l l i so bewunderte und 
l i e b t e . 
Am Ende des Buches betont s i e d i e m o r a l i s c h e S a u b e r k e i t i h r e r 
Ehe m i t O t t o , und d i e Tatsache, dass s i e a l s s e i n e 
Lebensgefährtin i h r e Lebensaufgabe gefunden h a t . Das 
erklärt auch, warum s i e Deutschland nach O t t o s Tode im 
Jah r e 1967 t r e u g e b l i e b e n i s t . 
Das d a r f s t du n i c h t s p i e g e l t i n S t r u k t u r und G e s t a l t u n g e i n e 
gewisse Naivität wied e r , d i e uns akademische L e s e r v i e l l e i c h t 
etwas stört. W a l l i Nagel w i l l j edoch damit i h r e n unerschütter-
l i c h e n Glauben an das Gute und Schöne i n der Welt ausdrücken. 
S i e hat v i e l L e i d e r f a h r e n , b e s c h r e i b t aber ausführlich f a s t 
nur das P o s i t i v e , um zu z e i g e n "dass man keine Angst vor dem 
Leben zu haben braucht," 
B r i g i t t e Wichmann 
Hanover C o l l e g e 
YYYYYYYY 
. F r a u e n l i t e r a t u r . Autorinnen-Perspektiven-Konzepte- H r s g . von 
Manfred Jurgensen- Bern u. Ffm: P e t e r Lang V e r l a g , 1983. 
Jurgensen s e l b s t nimmt neben dem e i n l e i t e n d e n Essay "Was i s t 
F r a u e n l i t e r a t u r ? " i n zwei w e i t e r e n A r t i k e l n zu so u n t e r s c h i e d -
l i c h e n A u t o r i n n e n wie K a r i n S t r u c k und Ge r t r u d Leutenegger 
S t e l l u n g . I n seinem Vorwort z e i g t Jurgensen Verständnis fUr 
die Aussage e i n e r S t u d e n t i n s e i n e s Seminares, d i e Z w e i f e l an 
der Legitimität e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e t r a c h t u n g gerade 
durch e i n e n männlichen Germanisten a r t i k u l i e r t und ihm be-
r i c h t e t , eine A n z a h l i h r e r f e m i n i s t i s c h e n Freundinnen wären 
der V e r a n s t a l t u n g f e r n g e b l i e b e n , w e i l s i e n i c h t ' i h r e ' L i t e -
r a t u r , vor a l l e m deren i n t e n s i v persönliche Wirkung auf jede 
e i n z e l n e von ihnen durch eine g e r m a n i s t i s c h e Betrachtungsweise 
r u i n i e r t sehen w o l l t e n . ( V g l . S.7) 
1
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Jurgensen s i e h t im U n t e r s c h i e d z u r p a t r i a r c h a l i s c h e n L i -
t e r a t u r das I n t e r e s s e s e i n e s Seminars d a r i n , " d i e wesenseige-
nen Merkmale e i n e r ' w e i b l i c h e n Ästhetik', d i e K r i t e r i e n e i n e r 
F r a u e n l i t e r a t u r im E n t f a l t u n g s p r o z e s s ( i h n unterstützend und 
fBrdernd) h e r a u s z u a r b e i t e n . " (S. 8) G l e i c h im Vorwort b r i c h t 
d i e P r o b l e m a t i k F r a u e n l i t e r a t u r d u rch. Was v e r s t e h e n w i r 
e i g e n t l i c h d arunter? Bestimmt keine - wie Jurgensen das w i l l 
- g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h o r i e n t i e r t e L i t e r a t u r . Demnach i s t 
a l s o d i e G l e i c h s e t z u n g und eben n i c h t b e g r i f f l i c h s t a r k d i f -
f e r e n z i e r t e T e r m i n o l o g i e wie Jurgensen s i e b e i s p i e l s w e i s e i n 
der gleichsamen A d d i t i o n von " s p e z i f i s c h w e i b l i c h e oder f e m i -
n i s t i s c h e W i s s e n s c h a f t s k o n z e p t i o n " e i n Unding und v e r d e u t l i c h t , 
dass der Herausgeber s i c h auf G l a t t e i s begeben hat und ausge-
r u t s c h t i s t . Es i s t h a l t e i n f a c h n i c h t mehr möglich, noch 
1983 mit e i n e r p l u r a l i s t i s c h e n Sammlung von F r a u e n l i t e r a t u r 
aufzuwarten und dabei so u n t e r s c h i e d l i c h e n Ansätzen wie denen 
von Anna Seghers, C h r i s t a R e i n i g und Barbara Frischmuth ge-
r e c h t zu werden. Hätte der Herausgeber e i n Lesebuch zur F r a u -
e n l i t e r a t u r i n t e n d i e r t , und s i c h d a b e i n i c h t z u r P r o b l e m a t i k 
f e m i n i s t i s c h e oder w e i b l i c h e L i t e r a t u r geäussert, sondern nur 
e i n e n Q u e r s c h n i t t v e r m i t t e l n w o l l e n , so wäre ihm das P r o j e k t 
v i e l l e i c h t gelungen. S e i n e A p o l o g e t i k aber m i s s r i e t und f t l h r t e 
i h n auf Abwege. Wie gut, dass es neben Jurgensen f r a u e n l i t e -
r a r i s c h e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t eben doch noch d i e der f e m i -
n i s t i s c h v e r p f l i c h t e t e n L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t g i b t . S o l l t e n 
d i e Freundinnen der eingangs erwähnten S t u d e n t i n doch Recht 
haben? 
B e d a u e r l i c h e r w e i s e f e h l t i n der v o r l i e g e n d e n Sammlung e i n 
B e i t r a g , der s i c h gesondert mit dem l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e n 
Aspekt der F r a u e n l i t e r a t u r beschäftigt, obwohl Jurgensen kurz 
auf das V e r l e a n r l s c h e Gesamtkonzept F r a u e n l i t e r a t u r i n der 
BRD' r e k u r r i e r t , und d i e a l t e r n a t i v e n K l e i n v e r l a g e n i c h t un 
erwähnt lässt, i s t doch d a b e i d i e Komplexität auch noch n i c h t 
einmal nur angedeutet. Jurgensen beginnt i n seinem Essay 
'Was i s t F r a u e n l i t e r a t u r ' mit dem K i n d e r g a r t e n n i v e a u der F r a u -
enemanzipation, b e d a u e r l i c h e r aber i s t , dass er i n d i e s e n 
Kinderschuhen s t e c k e n b l e i b t . Kann von einem,der g l e i c h e r -
massen kompetent zu s e i n meint, um Ingeborg Bachmann und 
Thomas Bernhard entsprechend a n a l y s i e r e n zu können, mehr a l s 
e i n 'Öber-Bord-Gehen' v e r l a n g t werden? 
Warum aber e i n e Besprechung von Jurgensens Buch im GDR 
B u l l e t i n ? B e i d e , Anna Seghers und C h r i s t a Wolf haben a l s 
DDR-Autorinnen e i n e n n i c h t gerade u n e r h e b l i c h e n E i n f l u s s auf 
di e E n t w i c k l u n g der L i t e r a t u r von Frauen für Frauen ausgeübt. 
Von besonderem I n t e r e s s e fUr den GDR B u l l e t i n - L e s e r i s t der 
A r t i k e l von John M i t f u l l Uber Anna Seghers mit dem T i t e l 
"Juden, Frauen, M u l a t t e n , Neger. Probleme der Eman z i p a t i o n 
i n Anna Seghers ' K a r i b i s c h e Erzählungen"'. (S. 45-55) 
M i t f u l l wehrt s i c h mit Recht gegen d i e von E r i k a Haas v o l l -
zogene Abwertung Seghers, d i e s i c h schon im T i t e l i h r e s 1980 
veröffentlichten No t i z b u c h - E s s a y s f i n d e t und s t e l l t dagegen: 
" G e f r a g t w i r d n i c h t , ob d i e D a r s t e l l u n g der Frauen b e i Seghers 
der j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t e n t s p r i c h t , 
sondern ob es i h r gelungen i s t , W e r t v o l l e s zum Kampf um eine 
s p e z i f i s c h w e i b l i c h e Identität b e i z u t r a g e n . " (S. 46) M i t f u l l 
w e i s t auf e i n e B e s o n d e r h e i t der Segherschen F r a u e n g e s t a l t e n 
h i n : "Anna Seghers 'geknechtete' Frauen f i n d e n f a s t immer 
durch Verhältnisse mit Männern, ob es L i e b h a b e r , Sühne oder 
Freunde s i n d , zu s i c h s e l b s t ; wenn s i e s i c h später auch vom 
Mann emanzipieren". (S. 46) So s t e l l t M i t f u l l Seghers Engage-
ment fUr d i e Emanzipation der F r a u mit ihrem E i n t r e t e n für 
d i e Unterdrückten s c h l e c h t h i n i n eine n Zusammenhang und 
s c h r e i b t , s i e habe s i c h n i e auf Frauen " ' s p e z i a l i s i e r t ' " , 
sondern "das Problem der Frauenemanzipation immer im Kontext 
des Kampfes um e i n e g e r e c h t e r e und f r e i e r e G e s e l l s c h a f t ge-
sehen". ( S. 47) M i t f u l l begegnet E r i k a H a a s ' V e r d i k t , "es 
s e i Seghers n i c h t gelungen, zum 'Weiblichen D i s k u r s ' b e i z u -
t r a g e n " mit dem Einwand, " d i e S k l a v i n Ann, d i e i n Das L i c h t 
auf dem Galgen z u r B o t i n und G e l i e b t e n S a s p o r t a s ' w i r d und 
i h r Leben fUr s e i n e und i h r e Sache 'ohne E r s t a u n e n ' und f a s t 
ohne Frage o p f e r t " , handele aus e i n e r " s p r a c h - und f r a g l o s e n 
Obereinstimmung mit dem P r o z e s s " , an dem s i e teilnehme. ( S. 
53) 
B e d a u e r l i c h i s t , dass d i e s e Aufsatzsammlung benutzt w i r d , 
um d i e schon lange gehegten Z w e i f e l und Ressentiments gegen-
über der Frauenbewegung einmal loszuwerden. So eben auch 
M i t f u l l , wenn er am Ende s e i n e s A u f s a t z e s n i c h t umhin kann, 
doch noch e i n i g e " o f f e n e Fragen" z u f o r m u l i e r e n , d i e b e i ihm 
h e i s s e n : "läuft d i e Frauenbewegung n i c h t Gefahr, i n der Auf-
hebung gegen d i e Männergesellschaft i h r e eigenen (besseren) 
Werte, auch wenn d i e s e a l s Produkt der Ausbeutung entstanden 
s i n d , zu verleugnen? Muss s i e s i c h n i c h t , wie d i e F a r b i g e n 
i n der k a r i b i s c h e n R e v o l u t i o n , v o r zwei 'Abweichungen' i n 
Acht zu nehmen, dem Sep a r a t i s m u s , der durch d i e Absage von 
K o o p e r a t i o n und Kompromiss e i n e n g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Emanzipationsprozess a b b l o c k t , und dem Opportunismus, der d i e 
Werte des Gegners Übernimmt?" (S. 55) > 
Der B e i t r a g von Marion Adams, " C h r i s t a Wolf: Marxismus 
und P a t r i a r c h a t " (S. 123-137) v e r d i e n t besondere Aufmerksam-
k e i t . Adams w i d e r s p r i c h t mit i h r e r I n t e r p r e t a t i o n dem t y p i -
schen V o r u r t e i l der W o l f - R e z e p t i o n , das s i e i n Folgendem 
s i e h t : "Es w i r d zumeist e i n f a c h angenommen, dass der Anspruch 
auf S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g i n C h r i s t a W o l f s Werken e i n a l l g e m e i n 
menschlicher und k e i n f e m i n i s t i s c h e r i s t . " (S. 126) Somit ge-
l a n g t Adams zu e i n e r neuen A n s i c h t des Verhältnisses von R i t a 
und Manfred i n Der g e t e i l t e Himmel •. Ohne dab e i d i e p o l i t i -
sche P r o b l e m a t i k d i e s e s Buches zu d i s k r e d i t i e r e n , k o n s t a t i e r t 
Adams R i t a s B e f r e i u n g s p r o z e s s von Manfred a l s e i n e n gelunge-
nen B e f r e i u n g s p r o z e s s : R i t a kann Manfred " e i n f a c h entbehren"-
(S. 128) B e d r o h l i c h s i n d nach Adams I n t e r p r e t a t i o n d i e s t e l l -
v e r t r e t e n d e n V a t e r f i g u r e n im Werke der C h r i s t a W o l f , so d i e 
R o l l e des katertötenden V a t e r s i n Nachdenken über C h r i s t a T. 
und i n K e i n O r t . N i r g e n d s , der p a t r i a r c h a l i s c h e F e i n d , der 
auf d i e "schwer a n g r e i f b a r e n G e s t a l t e n von Goethe und Sav i g n y 
t r a n s f e r i e r t " (S. 132) w i r d . Nach Adams b e z i e h t s i c h W o l f s 
" S o z i a l k r i t i k n i c h t i n e r s t e r L i n i e , wie i n der BRD begrüsst 
und i n der DDR verdächtigt wurde, auf das kommunistische 
System, auch n i c h t rückblickend, wie i n Nachdenken über 
C h r i s t a T., auf e i n e schon überwundene Etappe der s o z i a l e n 
E n t w i c k l u n g der DDR". (S. 134) Ehe führt d i e "Wahl e i n e s 
jungen Mädchens oder e i n e s mit 'weiblicher'Sensibilität aus-
g e s t a t t e t e n D i c h t e r s " Wolf dazu, "Herrschaftsverhältnisse und 
M a c h t s t r a t e g i e n e i n e r a l l g e m e i n e n , geschlechtsbezogenen A r t 
h e r a u s z u a r b e i t e n und w a h r s c h e i n l i c h zum T e i l auch unbewusst 
auszudeuten." (S. 134) Adams hebt h e r v o r , dass i n W o l f s 
Werk d i e s o z i a l i s t i s c h e Welt " n i c h t hauptsächlich b i l d e n d und 
aufbauend, sondern eher zerstörerisch auf d i e G e s t a l t e n " (S. 
134) e i n w i r k t : "Selbstmordgedanken und -versuche und auch 
Selbstmorde kommen a u f f a l l e n d o f t i n d i e s e r P r o s a v o r , immer 
von Frauen oder i n Verbindung m i t e i n e r Frau verübt." (S.134) 
Für Adams i s t W o l f s primäres I n t e r e s s e d i e Frage nach der F r a u 
i n der G e s e l l s c h a f t : " C h r i s t a W o l f s d i c h t e r i s c h e s und e s s a y i s -
t i s c h e s Werk f r a g t a l s o nach der S i t u a t i o n der F r a u i n n e r h a l b 
der F a m i l i e und i n persönlichen Verhältnissen, ohne d i r e k t 
gegen V o r u r t e i l e und Beschränkungen anzugehen, aber b e i 
dauernden hintergründigen Hinweisen auf d i e daraus e n t s t e h e n -
den Ängste und Hemmungen." (S. 136) 
A l l e s i n a l l e m i s t der Jurgensen-Band e i n V e r s u c h , der 
zur K r i t i k von S e i t e n der e n g a g i e r t e n f e m i n i s t i s c h o r i e n t i e r -
t e n L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r i n n e n h e r a u s g e f o r d e r t (auch be-
züglich der h i e r n i c h t w e i t e r beachteten Beiträge Uber n i c h t 
DDR-Literatur) und a n d e r e r s e i t s d i e Beiträger z u r S e l b s t -
k r i t i k ermuntern s o l l t e . 
Magdalene M u e l l e r 
Washington U n i v e r s i t y 
S t . L o u i s 
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